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Synopsis: It is well known, at least in the United States, that Mark
Twain established his fame as a professional writer with his first two
travel books, The Innocents Abroad and Roughing It. His literary
works have been popular in Japan since their introduction for over a
century, but strangely his fame in Japan is based almost entirely on
the popularity of his“children’s literature”such as The Adventures of
Tom Sawyer, The Prince and the Pauper and Adventures of Huckleberry
Finn. Why have Japanese readers not read Twain’s travel books so
much as those widely accepted as children’s books ? Or why have
Japanese scholars and translators not introduced another important
aspect of Twain as a travel book writer to the Japanese public in a
more positive manner? This paper will mainly treat The Innocents
Abroad and discuss possible causes of relative difficulty of Japanese
acceptance of Twain’s travel writings.




とくに，一冊目の The Innocents Abroad は，出版後わずか一年で売り上
げが七万部を超えたほど好評を博した（井川 51）。ところが，日本におい
ては，トウェインは，上記二冊の旅行記の作者としてではなく，The
Adventures of Tom Sawyer（ 1876）， The Prince and the Pauper





Adventures of Tom Sawyer は五種類，The Prince and the Pauper は二種
類，そして Adventures of Huckleberry Finn は三種類の翻訳書が出版され
た。そのあとも複数の翻訳者がそれぞれ新しい翻訳を試みている（石原「占
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によってその価値を認められてい
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お，紙幅の関係上，本稿では，主に前半期における The Innocents Abroad
の受容に焦点を絞って論を進めてゆきたい。
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この仮説が成立するかどうか検討していく。
I．アメリカ人の描いたイノセントなアメリカ























る。「トウェイン」は，“［O］ne has no opportunity in America to acquire
a critical judgment in art, and［. . .］I could not hope to become educated
in it in Europe in a few short weeks”（The Innocents Abroad 237；以降
IA と略記する）と語り，アメリカ人である自分は，芸術鑑賞の素養がな
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く，少しぐらい欧州に滞在しただけでは，巨匠の芸術性を理解できるように
なれるはずもない，そう断った上で，レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の
晩餐』を目前にして，“I could not help noticing how superior the copies
were to the original, that is, to my inexperienced eye.［. . .］［T］he copies
are always the handsomest. May be the originals were handsome when
they were new, but they are not now.”（IA 191）と述べる。ほかの旅行
者たちのように，旧世界の芸術を理解できるふりをし，似たり寄ったりの感
想を述べるくらいなら，無知である自分を認めるほうがまだましだという姿
勢である。Leslie A. Fiedler の言葉を借りると，“Occasionally, of course,
Twain moves from echoing the Americans abroad to mocking them, but
never for their vulgarity, their grossness of perception, their smug
contempt for culture. What stirs his satirical impulse is rather their
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つが潜んでいるのではないだろうか。
II．ユーモアの題材
トウェインは，The Innocents Abroad の出版の際，アメリカ東部の「お
上品」な読者にも広く受け入れてもらえるように，元々の通信文に周到な編
集を施した。その中で最も重要な変更は，通信員「トウェイン」の旅の相棒






















（『日本』28, 39）。また，The Innocents Abroad においてトウェインが用
いるユーモアには，大まじめに見える言動や描写のなかに風刺の意図が隠さ


























































ことになると，“Negroes are deemed as good as white people, in Venice,
and so this man feels no desire to go back to his native land. His
judgment is correct.”（IA 241−42）と語っており，ガイド個人の教養のあ
る誠実さに好感を示している。アメリカ先住民とアフリカ系アメリカ人に対



























The Innocents Abroad において示唆されている，欧州に対する数々の幻
滅や，旧世界全体に広がる貧困，そして少数派に属する人々に対する差別と
いった内容は，一般の日本人読者にすれば深刻すぎて，とても笑って見過ご
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せるようなものではなかったはずである。そう考えると，当時の翻訳者たち
がこの作品の翻訳に二の足を踏んだとしても不思議はないように思える。























ほど多くの聖遺物が存在することに強い疑念を抱く。Eric J. Leed が The














墓」の前で聖地の旅行案内書の権威である Wm. C. グライムスの言葉を引
用しながら，その欺瞞を茶化している。「トウェイン」は，それまでも何度
かガイドブックの嘘の最たるものとして，グライムスの本を取り上げている
が，ここでは，彼のお気に入りの“Let him who would sneer at my emotion
close this volume here, for he will find little to his taste in my
journeyings through Holy Land.”（IA 535, 567）という文句を繰り返した
あと，辛辣な皮肉をこめて“With all its clap-trap side-shows and unseemly
impostures of every kind, it is still grand, reverend, venerable─ for a








お わ り に
本稿では，二十世紀前半の日本における The Innocents Abroad 受容に
ともなったであろうさまざまな困難について議論をおこなってきた。それ






































Prince and the Pauper の共訳，「乞食王子」だった（石原『日本』48−50；勝浦『今
昔』2）。
4“The Innocents Abroad is a book about touring, not traveling, and that is
its strength［ . . .］he brilliantly perceived that the originality of his work
compared with other books of travel would reside in his paying closer attention
to the tourist experience and to tourists themselves than to the places visited.
Innocents Abroad is a book about the comic adventures of a group of tourists far
more than it is about the places they visit.”（Ziff 185; cf. Fiedler 50）
5 MaKeithan xiv; Cox 42；亀井『世界』120；吉田 194を参照。
6“In one of his letters to Bliss, Mark Twain wrote that the theme of The
Innocents Abroad was the contrast between what the travelers had expected to
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